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1 このほかにも、アンケート調査（1987年使用者労働利用調査）に基づく検証として、
Wood and Smith（1989）、Hakim（1990）、McGregor and Sproull（1991）がある。同アンケー
ト調査を踏まえて、Hunter and Macinnes (1991)の事例調査が実施された。また、Atkinson
（1985）の理論面も含む批判については、Pollert（1988）が包括的である。 




































                                                     





























































































（open-ended temporary contracts）／派遣労働 
委託労働（subcontracting work） コンサルタントやフリーランサーの利用／
内職（homeworkers）／他者への外注 
資料）Casey, Metcalf and Millward（1997）の本文記述から作成。 






































                                                     
8 6つの産業（衣服、オイル精製、金属製品、ホテル・ケータリング、ビジネスサービ
ス、ヘルス）から事例が選ばれた。また、同研究では、労働力調査（1984年と 1994年）












































































































































 Hunter and Macinnes（1991）や Casey, Metcalf and Millward（1997）、O’Reilly（1992）、Baret, 






図表 2 「柔軟な企業」モデルの問いと英国に関する検証 
















































and Macinnes 1991)。 
【否定】非典型雇用の技能水準は
様々（高熟練から非熟練まで）

















（Hunter and Macinnes 1991)。 
【否定】同じ職務であれば、常用フ
ルタイム雇用と非典型雇用の賃金
等 の 水 準 は 同 等 （ Hunter and 
















Macinnes 1991：Casey, Metcalf and 
Millward 1997)。 
資料）Atkinson（1985）、Baret, Lehndorff and Sparks ed.（2000）、Casey, Metcalf and Millward
（1997）、Hunter and Macinnes (1991)、O’Reilly（1992）をもとに作成。 
 
 図表 2より、①「機能的柔軟性」については、「柔軟な企業」モデルの検証を明確に課題









用を利用していることについては、Hunter and Macinnes (1991)、Casey, Metcalf and Millward
（1997）からも確認できる。 




も行われている。Baret, Lehndorff and Sparks ed.（2000）も、女性や学生等のパートタイム雇
用への労働供給が、英国も含めた各国の企業でのパートタイム雇用の利用を規定している
とする。 















































Atkinson（1985）Flexibility, Uncertainty and Manpower Management, IMS Report No89, Institute 
of Manpower Studies. 
Atkinson and Meager（1986）Changing Working Patterns－How companies achieve flexibility to 
meet new needs, National Economic Development Office. 
Baret, Lehndorff and Sparks ed.（2000）Flexible Working in Food Retailing – A comparison between 
France, Germany, the United Kingdom and Japan, Routledge. 
Casey, Metcalf and Millward （1997） Employers’ Use of Flexible Labour, Policy Studies Institute. 
Hakim（1990）‘Core and periphery in employers’ workforce strategies : evidence from the 1987 
E.L.U.S survey’, Work, Employment and Society, Vol.4, No.2, pp.157-188. 
Hunter and Macinnes (1991) Employers’ Labour Use Strategies – Case studies, Research paper, 
No.87, Department of Employment. 
McGregor and Sproull（1991）Employer Labour Use Strategies –Analysis of a National Survey, 
Research paper No.83, Department of Employment. 
O’Reilly（1992）‘Where do you draw the line? Functional flexibility, training & skill in Britain & 
France’, Work, Employment & Society, Vol.6, No.3, pp.369-396. 
Pollert（1988）‘The “flexible firm” : Fixation or fact?’ , Work, Employment and Society, Vol.2, No.3, 
pp.281-316. 
Wood and Smith（1989）Employers’ Labour Use Strategies –First Report of the 1987 Survey, 


































〒102-8160 東京都千代田区富士見 2-17-1 
TEL: 03(3264)9420 FAX: 03(3264)4690 
URL: http://riim.ws.hosei.ac.jp 
E-mail: cbir@adm.hosei.ac.jp 
                  （非売品） 
                                 禁無断転載 
The Research Institute for Innovation Management, HOSEI UNIVERSITY 
